





Analysis of Land Subsidence in the N obi Plain 
Kumizi IIDA 
The land subsidence in the Nobi Plain， central Japan， was examinined in relation to the 
withdrawal of ground water and also to the displacement of the basement together with 
consolidation of subsurface younger sediments. The history of ground subsidence in this area was 
obtained by the use of bench marks along a surveying line in the southern part of the area for 
99 years from 1885 to 1984. The subsidence stage is classified into 5 periods according to its yearly 
rates 
The first period is from 1885 to 1925， the yearly rates of subsidence being 1.5-2.0 mm with 
the withdrawal of ground water of 1000-1640 m3 per day. The second period is from 1926 to 1950， 
the subsidence rates being 2-5 mm with the withdrawal of ground water of (12.0-15.4) x 104m3 
per day. The third period is from 1951 to 1965， the subsidence rates being 1-10 cm with the 
withdrawal of ground water of (15.4-155.2) x 104m3 per day. The fourth period isfrom 1966 to 
1975， the subsidence rates being 1-18 cm with the ground-water withdrawal of (155.2-380.2)x 
104m3 per day. The長fthperiod is from 1976 to 1984， the subsidence rates being 8-1 cm with the 
ground-water withdrawal of (327.2 -210.4) X 104m3 per day 
The major cause of the increasing subsidence is the increasing withdrawal of ground water 
for industrial， agricultural and other purpose. The ratio of subsidence caused by ground-water 
withdrawal to that caused by natural factors such as basement displacement and consolidation 
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図 1
濃尾平野の地盤沈下の解析 167 
にも重要と考えられるのでγ まず地質時代の地盤変動を 定値である。なお図 1には濃尾平野全体の年間地下水揚
示すことにする。 水量を示したので，その経年変動がわかるであろう。揚









下速度は年間1.5~1.8mm と計測されている 2)。この遺 大きかった。この地震による沈下のほか，基盤の傾動@
跡の形成年代は約2000年前とされている。 沈降および基盤上部の軟弱地層の自然圧密による収縮が
以上の計測量が示すように過去2000年から約10万前の あり，地下水汲み上げによる地表層の収縮の影響はそれ
問の沈下の年平均速度はほとんど同じような 1-l.8 ほと現われていない。この期間では沈下量は 2~ 5 mmf 

























































































































































ストレーナー深度 毎日会館181m井 72-162m( 4カ所)，東海銀行180m井 63-177m 








表 I 明治21年(1888年) 昭和59年 (1984年)間の全沈下量に対する地震・基礎傾斜・沈降、自然
庄密、湯水の影響等による沈下量の割合
1888年沈一1984年 地震による沈下量 (cm) 基盤傾斜 g沈降ー 地下水揚水の
水準点 全 下量 自然、圧密沈下等 影響沈下
(cm) 濃尾 東南海 J十 (cm) (cm) 
1472 247.4 19 107 126 (50.9) % 62.4 (25.2) % 59.0(23.9) % 
1474 140.1 9 18 27 (19.3) 19.2 (13.7) 93.9(67.0) 
1475 173.8 12 22 34 (19.6) 19.2 (11.1) 120.6(69.4) 
1477 70.8 7 26 33 (46.6) 19.2 (27.1) 18.6(26.3) 
1478 115.8 5 23 28 (24.2) 19.2 (16.6) 68.6(59.2) 




水準点 1953年一1984年 地下水揚水の影響による沈下 1953-1984年間の基盤傾斜・ A の沈下量 (cm) (cm) 沈降自然圧密沈下 B 
Aタ6 B% 
1472 85.1 64.9 (76.3) 20.2 (23.7) 3.2 
1474 96.5 90.3 (93.6) 6.2 ( 6.4) 14.6 
1475 126.2 120.0 (95.1) 6.2 ( 4司9) 19.4 
1477 36.3 30.1 (82‘9) 6.2 (17.1) 4.9 
1478 87.1 80.9 (92.9) 6.2 ( 7.1) 13.0 



































































昭和年 濃尾平野全域 年度 愛知県 岐阜県 三重県 名古屋市 J十
20 12.7 50 141.3 114 27.5 44.4 327.2 
25 15.3 51 129.7 110 25.1 38.9 303.7 
30 36.1 52 120.6 106 22.9 31.9 281.4 
35 84.9 53 114.1 96 22.6 22.8 255.5 
40 155.2 54 106.9 98 20.5 21.3 246.7 
45 299.9 55 87.2 98 18.5 20.7 224.4 
47 339.8 56 84.4 97 16.7 20.3 218.4 
48 380.2 57 81. 6 93 16.2 19.6 210.4 
49 321.3 58 81.6 97 16 20.0 214.8 
172 飯田汲事
表4 濃尾平野の地盤沈下 1cm以上の地域の面積の経年変動6) (単位 km') 
年間沈下量 H召和 50 年 51 年 52 年 53 年 54 年 55 年 56 年 57 年 58 年 59 年49 年
1 cm以上 833 283 265 257 234 179 96 73 82 188 169 
2 cm以上 575 219 151 172 132 83 。 。 。 5 4 
4 cm以上 297 141 74 96 。 。 。 。 。 。 。
6 cm以上 180 72 4 1 。 。 。 。 。 。 。
8 cm以上 117 15 。 。 。 。 。 。 。 。 。


















S二 2.28X -409.6 (1) 
の関係式3)4)が得られる。したがって， 1 cm以上の沈下面
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